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This study demonstrated how much tourists changed their intention to stay at Himeji Castle after a big earthquake. It is 
important to mitigate risk in their simultaneous returning homes after the earthquake, because such their behaviors make 
an aftermath more chaotic such as moving as large clouds and hindering emergency vehicles by mass private cars. The 
study found that tourists’ intentions to stay varied according to their attributes and situations of the aftermath. The study 
also posed a challenge that further surveys in a variety of weather situations would provide essential information for 
local administrations to prepare for disasters at tourism destinations. 
 






































































































単位：距離	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 *自宅までの距離が近い家族ほど帰宅傾向（丹原他 17）） 































































最⼩値 最⼤値 平均値 標準偏差 サンプル数





























































自家用車・日帰り 53 86.9% 8 13.1% 41 67.2% 20 32.8% ＊＊（＋19.7％）
公共交通機関・日帰り 44 63.8% 25 36.2% 33 44.0% 42 56.0% ＊（＋19.8％）
自家用車・宿泊 40 78.4% 11 21.6% 28 53.8% 24 46.2% ＊＊（＋24.6％）




















自家用車・日帰り 55 91.7% 5 8.3% 30 49.2% 31 50.8% ＊＊ (+42.5%)
公共交通機関・日帰り 52 75.4% 17 24.6% 26 34.2% 50 65.8% ＊＊ (+41.2%)
自家用車・宿泊 41 85.4% 7 14.6% 27 51.9% 25 48.1% ＊＊ (+33.5%)


















自家用車・日帰り 52 91.2% 5 8.8% 41 71.9% 16 28.1% ＊＊ (+19.3%)
公共交通機関・日帰り 52 74.3% 18 25.7% 45 62.5% 27 37.5%  (+11.8%)
自家用車・宿泊 36 80.0% 9 20.0% 36 76.6% 11 23.4% (+3.4%)


















自家用車・日帰り 52 91.2% 5 8.8% 53 93.0% 4 7.0%  (-1.8%)
公共交通機関・日帰り 52 74.3% 18 25.7% 61 84.7% 11 15.3%  (-10.4%)
自家用車・宿泊 36 80.0% 9 20.0% 43 95.6% 2 4.4% ＊ (-15.3%)


















自家用車・日帰り 43 78.2% 12 21.8% 48 85.7% 8 14.3%  (-7.5%)
公共交通機関・日帰り 49 67.1% 24 32.9% 57 78.1% 16 21.9%  (-11.0%)
自家用車・宿泊 31 70.5% 13 29.5% 43 93.5% 3 6.5% ＊＊ (-23.0%)


















自家用車・日帰り 43 78.2% 12 21.8% 39 73.6% 14 26.4%  (+4.6%)
公共交通機関・日帰り 49 67.1% 24 32.9% 50 69.4% 22 30.6%  (-2.3%)
自家用車・宿泊 31 70.5% 13 29.5% 29 64.4% 16 35.6%  (+6.0%)













































表10 滞在・帰宅意図別の自宅・宿泊施設までの距離と滞在意図の関係  
⾃家⽤⾞ 公共交通機関 ⾃家⽤⾞ 公共交通機関
滞在意図を有する観光客 179 (171.9) 203.8 (165.9) 246.9 (263.0) 369.7 (171.6)
帰宅意図を有する観光客 97.8 (82.5) 187.9 (170.0) 187.4 (105.9) 307.5 (171.6)
有意⽔準 ＊
Ｎ 53 68 40 81
⾃家⽤⾞ 公共交通機関 ⾃家⽤⾞ 公共交通機関
滞在意図を有する観光客 130.9 (128.1) 186.5 (178.6) 211.9 (195.2) 410.4 (248.4)
帰宅意図を有する観光客 94.3 (83.4) 205.81 (155.0) 208.5 (129.6) 273.7 (173.7)
有意⽔準 ＊
Ｎ 53 78 41 82
⾃家⽤⾞ 公共交通機関 ⾃家⽤⾞ 公共交通機関
滞在意図を有する観光客 199.2 (218.4) 200.94 (184.9) 210.5 (273.6) 352.3 (211.3)
帰宅意図を有する観光客 101.0 (83.0) 181.82 (155.6) 197.8 (129.6) 367.0 (249.1)
有意⽔準
Ｎ 52 68 39 79
⾃家⽤⾞ 公共交通機関 ⾃家⽤⾞ 公共交通機関
滞在意図を有する観光客 135.4 (127.1) 202.9 (180.5) 235.2 (198.5) 399.0 (248.8)
帰宅意図を有する観光客 74.7 (43.7) 194.1 (158.6) 177.2 (84.0) 271.9 (159.0)
有意⽔準 ＊ ＊



















表11 家族旅行に伴う滞在意図割合の変化	 	 	 	 	 表12 子ども連れの滞在意図割合の変化 
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
37 88.1% 5 11.9% 16 84.2% 3 15.8% 3.9%
28 66.7% 14 33.3% 13 68.4% 6 31.6% -1.8%
39 95.1% 2 4.9% 16 84.2% 3 15.8% 10.9%
21 50.0% 21 50.0% 9 47.4% 10 52.6% 2.6%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
20 57.1% 15 42.9% 24 70.6% 10 29.4% -13.4%
17 45.9% 20 54.1% 16 42.1% 22 57.9% 3.8%
26 74.3% 9 25.7% 26 76.5% 8 23.5% -2.2%
11 29.7% 26 70.3% 15 38.5% 24 61.5% -8.7%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
30 81.1% 7 18.9% 10 71.4% 4 28.6% 9.7%
23 62.2% 14 37.8% 5 33.3% 10 66.7% + (-28.8%)
31 88.6% 4 11.4% 10 76.9% 3 23.1% 11.6%
22 59.5% 15 40.5% 5 33.3% 10 66.7% 26.1%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
27 60.0% 18 40.0% 37 52.9% 33 47.1% 7.1%
16 37.2% 27 62.8% 23 31.5% 50 68.5% 5.7%
30 71.4% 12 28.6% 45 65.2% 24 34.8% 6.2%











帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・% 帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・%
公共交通・宿泊
家族旅行 その他

















9 81.8% 2 18.2% 42 89.4% 5 10.6% -7.5%
7 58.3% 5 41.7% 33 71.7% 13 28.3% -13.4%
10 83.3% 2 16.7% 44 93.6% 3 6.4% -10.3%
7 58.3% 5 41.7% 22 47.8% 24 52.2% 10.5%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
16 64.0% 9 36.0% 27 62.8% 16 37.2% 1.2%
9 34.6% 17 65.4% 24 50.0% 24 50.0% -15.4%
17 73.9% 6 26.1% 35 76.1% 11 23.9% -2.2%
8 30.8% 18 69.2% 18 36.7% 31 63.3% -6.0%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
8 80.0% 2 20.0% 29 78.4% 8 21.6% 1.6%
5 45.5% 6 54.5% 21 56.8% 16 43.2% -11.3%
6 85.7% 1 14.3% 32 86.5% 5 13.5% -0.8%
6 54.5% 5 45.5% 19 51.4% 18 48.6% 3.2%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
12 48.0% 13 52.0% 49 60.5% 32 39.5% -12.5%
6 23.1% 20 76.9% 29 35.8% 52 64.2% -12.7%
16 53.3% 14 46.7% 83 78.3% 23 21.7% -25.0%











帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・% 帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・%
公共交通・宿泊
高齢者連れ（本人含む） その他



















表13 高齢者連れの滞在意図割合の変化	 	 	 	 	 	 	 表14 明日の仕事有無別の滞在意図割合の変化 
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
9 81.8% 2 18.2% 42 89.4% 5 10.6% -7.5%
7 58.3% 5 41.7% 33 71.7% 13 28.3% -13.4%
10 83.3% 2 16.7% 44 93.6% 3 6.4% -10.3%
7 58.3% 5 41.7% 22 47.8% 24 52.2% 10.5%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
16 64.0% 9 36.0% 27 62.8% 16 37.2% 1.2%
9 34.6% 17 65.4% 24 50.0% 24 50.0% -15.4%
17 73.9% 6 26.1% 35 76.1% 11 23.9% -2.2%
8 30.8% 18 69.2% 18 36.7% 31 63.3% -6.0%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
8 80.0% 2 20.0% 29 78.4% 8 21.6% 1.6%
5 45.5% 6 54.5% 21 56.8% 16 43.2% -11.3%
6 85.7% 1 14.3% 32 86.5% 5 13.5% -0.8%
6 54.5% 5 45.5% 19 51.4% 18 48.6% 3.2%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
12 48.0% 13 52.0% 49 60.5% 32 39.5% -12.5%
6 23.1% 20 76.9% 29 35.8% 52 64.2% -12.7%
16 53.3% 14 46.7% 83 78.3% 23 21.7% -25.0%











帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・% 帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・%
公共交通・宿泊
高齢者連れ（本人含む） その他

















30 96.8% 1 3.2% 23 76.7% 7 23.3% ＊ (+20.1%)
21 70.0% 9 30.0% 20 64.5% 11 35.5% 5.5%
31 100.0% 0 0.0% 24 82.8% 5 17.2% ＊ (+17.2%)
17 56.7% 13 43.3% 13 41.9% 18 58.1% 14.7%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
19 57.6% 14 42.4% 25 69.4% 11 30.6% -11.9%
15 40.5% 22 59.5% 18 47.4% 20 52.6% -6.8%
24 75.0% 8 25.0% 28 75.7% 9 24.3% -0.7%
9 23.7% 29 76.3% 17 44.7% 21 55.3% ＋ (-21.1%)
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
15 93.8% 1 6.3% 25 71.4% 10 28.6% ＋ (+22.3%)
8 47.1% 9 52.9% 20 57.1% 15 42.9% -10.1%
15 100.0% 0 0.0% 26 78.8% 7 21.2% ＋ (+21.2%)
9 52.9% 8 47.1% 18 51.4% 17 48.6% 1.5%
Pearson	のカイ	2	乗（両側）
13 46.4% 15 53.6% 50 58.1% 36 41.9% -11.7%
6 21.4% 22 78.6% 33 37.9% 54 62.1% ＋ (-16.5)
17 60.7% 11 39.3% 58 70.7% 24 29.3% -10.0%











帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・% 帰宅（宿泊施設へ）　度数・% 滞在　度数・%
公共交通・宿泊
明日仕事あり 明日仕事なし













































1) 東京都：東京都帰宅困難者対策, 2012, 東京都, 2016年1月25日最終アクセス、出典：
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2012/11/DATA/70mbd101.pdf#search='%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%A
C+%E5%86%85%E9%96%A3+%E5%B8%B0%E5%AE%85%E5%9B%B0%E9%9B%A3' 
2)   内閣府：大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン, 内閣府, 2015. 
3)   三重県防災危機管理局地震対策室・東北大学大学院工学研究科付属災害制御研究センター：観光地における避難対
策マニュアル, 2005, 三重県防災危機管理局地震対策室、東北大学大学院工学研究科付属災害制御研究センター, 2016. 
4)   姫路市：姫路市地域防災計画, 姫路市, 2016. 
5)  地震調査研究推進本部：山崎断層帯, n.d., 地震調査研究推進本部, 2016年1月25日最終アクセス：
http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/katsudanso/f082_yamasaki.htm 
6)   京都市：清水・祇園地域 帰宅困難観光客避難誘導計画, 京都市, 2013． 
7)   太宰府市：大規模地震時の観光地区避難誘導計画-太宰府天満宮・門前町地区-, 太宰府市, 2014． 
8)   秋田県：「観光客等の防災対策」ガイドライン, 秋田県, 2015． 
9)   小川圭一・南和憲・前川貴哉・塚口博司・安降浩：避難時の交通容量を考慮した歴史都市における観光客の避難経
路に関する検討, 歴史都市防災論文集, Vol.7, pp. 7-14, 2013. 
10) 崔明姫・崔青林・谷口仁士・兼田敏之：観光客の減少による地域社会の経済的被害に関する研究―京都市の観光客
数の推移に着目して―, 歴史都市防災論文集, Vol.6, pp. 237-244, 2012. 
11) 廣井悠・関谷直也・中島良太・藁谷峻太郎・花原英徳：東日本大震災における首都圏の帰宅困難者に関する社会調
査, 地域安全学会論文集, No. 15, pp. 343-353, 2011. 
12) Shakya Martina: Risk, Vulnerability and Tourism in Developing Countries: The Case of Nepal, Logos-Verlag Berlin, 2009. 
13) Ritchie, W. B.: Crisis and Disaster Management for Tourism, Channel View Publications, 2009. 
14) Ritchie, W. B. and Camppiranon, K.: Tourism Crisis and Disaster Management in the Asia-Pacific, CAB International, 2015. 
15) 髙田和幸・杉山茂樹・藤生慎：東北地方太平洋沖地震により生じた首都圏の帰宅困難者の行動特性分析―首都圏に
おける鉄道通勤者を対象として―, 土木学会論文集A1（構造・地震工学）, Vol. 68, No. 4, pp. I_976-I_983, 2012. 
16) 田中怜・大佛俊泰：アンケート調査に基づく大地震発生時の帰宅意思について, 日本建築学会大会学術講演梗概集
（九州）, pp. 591-592, 2007. 
17) 丹原崇宏・熊谷良雄：大規模震災時における都心部での一時的来訪者の行動要因に関する研究～東京銀座地区の家
族来訪者を対象として～, 地域安全学会梗概集, No. 12, pp. 39-42, 2002. 
18) 酒井宏平・崔明姫・豊田祐輔・鐘ヶ江秀彦：姫路城における大規模災害を想定した公助の観光客帰宅意図への影響
に関する研究, 歴史都市防災論文集, Vol.9, pp. 135-142, 2015. 
−182−
